A Discussion of Tourism Education at University towards Tourism Development in Fujisawa by 堂下 恵
89 
藤沢市の観光振興に向けた大学教育についてのディスカッション 
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リンピックに向けて、の 4 項目にまとめ、紹介する。 
キーワード： 観光教育、地域貢献、藤沢市の観光取り組み、オリンピック 
 
Abstract: Hospitality Management Course at School of Global Studies, Tama 
University, has been expected to train their students in order for them to be 
actively involved in tourism and hospitality industries after their graduation. The 
academic staff and students of the Course are also requested to contribute to local 
development. As a part of the internal project ‘Future development of Hospitality 
Management Course at Tama University’, a discussion session was conducted by 
both academic staff at two universities and stakeholders of Fujisawa and 
Kamakura Cities. In this paper, the outcomes of the discussion will be presented 
under the following four categories: tourism education at university, local 
contributions with university students, tourism practices in Fujisawa and 
Kamakura Cities, and Olympics. 


























  名桜大学 伊良皆啓上級准教授 
  名桜大学 大谷健太郎上級准教授 
  湘南台郷土つくり推進会議 河合恒二副議長（元 JICA 職員） 
  藤沢市観光協会 奥村裕美インバウンド担当課長 
  鎌倉市 山戸貴喜東京オリンピック・パラリンピック担当課長 
  多摩大学 安田震一グローバルスタディーズ学部長 
  多摩大学 橋詰博樹教授 
  多摩大学 太田哲准教授 
  多摩大学 堂下恵准教授 
  多摩大学 金本佐紀子講師 
  多摩大学 田中孝枝講師 
注：肩書き・職位等は 2017 年 2 月 19 日現在。 
 
2. ディスカッション：大学での観光教育 
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